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Abstract  School facilities suffered damage in the Great East Japan Earthquake, and it is 
urgently necessary to strengthen disaster prevention measures at educational sites. 
Importance of intangible factors as well as tangible factors was reaffirmed. The disaster 
prevention education has been emphasized in order to promote local disaster 
prevention measures. In this paper, we evaluate the educational effects of the disaster 
prevention camp for students at Masutomi Junior High School in Toyota City, Aichi 
Prefecture, and conduct a questionnaire survey for students and their parents. Through 
a comparative analysis of the differences in attitudes of students and their parents about 
disaster prevention, we education suggested that our process can lead to an effective 
method of disaster prevention education.   
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χ2=14.0  p<.01 
図-４ 災害時の備えはあるか 
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物資班 出発 到着 出発 到着
古瀬間組 16:14 16:25 16:48 16:58








































































































項目 2018生徒 2018保護者 2017生徒 2017保護者
n(％) n(％) n(％) n(％)
性別 男性 42(48) 11(19) 25(15)
女性 45(52) 46(81) 143(85)
家庭での話し合い ある 62(70) 48(84) 91(50) 127(75)
ない 27(30) 9(16) 90(50) 42(25)
家庭での話し合いの内容 避難場所や避難経路について 50(43) 42(46) 69(41) 114(45)
家族との連絡手段について 23(20) 16(18) 32(19) 55(22)
危険箇所について 8(7) 9(10) 9(5) 23(9)
備蓄品について 32(27) 19(21) 49(29) 38(15)
過去に起きた災害について 4(3) 5(5) 9(5) 20(8)
その他 0(0) 0(0) 2(1) 3(1)
訓練後の話し合い ある 32(37) 24(47)
ない 54(63) 27(53)
心配な災害 地震 57(46) 36(52) 65(37) 110(67)
土砂災害 60(49) 28(40) 86(48) 42(25)
河川の氾濫 0(0) 0(0) 0(0) 1(1)
特になし 6(5) 5(7) 27(15) 12(7)
その他　 0(0) 洪水(1) 0(0) 0(0)
家庭の備え ３日分以上ある 25(28) 7(12) 41(23) 19(11)
１日～２日分ある 37(42) 36(63) 72(40) 98(58)
備えはない 26(29) 14(25) 66(36) 50(29)
未回答 1(1) 0(0) 2(1) 3(2)
充実して欲しい情報 ハザードマップ 46(24) 29(25) 106(26) 81(27)
災害時の避難場所・避難経路 47(24) 32(27) 96(24) 80(26)
学校や医療機関などの公共施設の耐震性 52(27) 32(27) 105(26) 76(25)
災害情報に関する標識など 2(11) 8(7) 42(10) 21(7)
過去に起きた災害についての情報 17(9) 13(11) 47(12) 32(10)
特になし 9(5) 3(3) 10(2) 10(3)
その他 食糧(0) 0(0) 0(0) 6(2)
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家庭での話し合いの内容 0.797 0.019 -0.033
家庭での話し合いの有無 0.730 0.174 -0.145
自宅の備えの有無 0.072 0.689 -0.023
心配な災害 -0.046 0.009 0.646



















家庭での話し合いの内容 0.893 0.164 0.263
家庭での話し合いの有無 0.747 0.191 0.173
自信はあるか 0.096 0.551 -0.066
訓練で宿泊をしたいか -0.026 0.528 0.208
訓練後の話し合いの有無 0.094 0.054 0.570
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図-１１ 群別因子得点散布図(生徒) 図-１０ 群別因子得点散布図(保護者) 
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